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The patient was a 67-year-old man who was started on peritoneal dialysis for treatment of diabetic
nephropathy in March 2010. He received an ABO-compatible living-donor kidney transplant from his wife
in October 2010. The immunosuppressive regimen consisted of tacrolimus, mycophenolate mofetil, steroid
and basiliximab. Before the operation, a bump on his forehead/temple region that was increasing in size for
years was noted. The bump had a scaly surface and the top of the bump was sloughed on postoperative day
14. Histological examination suggested malignancy. On postoperative day 21, a skin biopsy was
performed by dermatologists and squamous cell carcinoma was conﬁrmed. On postoperative day 36, wide
excision and transposition ﬂap procedures were performed by the plastic surgeon. At 15 months after
transplantation, the kidney graft was functioning well with a serum creatinine level of 0.84 mg/dl and there
was no sign of recurrence of the squamous cell carcinoma.
(Hinyokika Kiyo 58 : 503-506, 2012)













現病歴 : 2010年 3月，糖尿病性腎症にて腹膜透析を
導入．妻からの生体腎移植を希望し当院を紹介受診し
た．
* 現 : 日生病院泌尿器科
組織適合性検査所見 : 血液型 : O型→O型
HLA-A，B，DR : 4/6 ミスマッチ
Lymphocyte cytotoxicity test : Tw，Bw ともに陰性
Flow cytometric crossmatch-IgG : T， Bともに陰性
入院時現症 : 身長 165 cm，体重 72.2 kg，血圧 164/










大腸ファイバー : 横行結腸ポリープ， S状結腸憩室
症
胸腹部 CT : 特記すべき所見なし
経過 : 2010年10月，妻をドナーとして血液型適合生
泌尿紀要 58 : 503-506，2012年 503
泌58,09,09-1
Fig. 1. Clinical course in the early post-transplant period. TAC : tacrolimus, MMF :
mycophenolate mofetil, PSL : prednisolone, MP : methylprednisolone, BSX :
basiliximab.
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術後26日目に測定した血清 SCC は 0.5 ng/ml 以下
で正常値であった．
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Fig. 3. Histopathological examination of the skin
showed squamous cell carcinoma.
術後36日目，形成外科にて皮膚腫瘍広範摘出術およ










2012年 1月現在術後 1年 3カ月経過するが，臨床上
明らかな再発は認めていない．腎機能も Cr : 0.84
mg/dl と安定している．
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Table 1. Summary of reported cases with a squamous cell carcinoma diagnosed after renal transplantation
名前 年度 免疫抑制剤 移植後年数 部位 治療 予後
小林ら 1988 AZ，PSL 17年 顔，頸部，手背 広範切除術＋全層植皮術 7カ月後癌死
兼重ら 1992 CYA，AZ 5年 顔 広範切除術＋全層植皮術 不明
木村ら 1993 CYA，AZ 5年 顔 広範切除術＋全層植皮術 1年 3カ月無再発
岐部ら 1994 AZ，PSL 10年 手背 広範切除術＋分層植皮術 2年 6カ月無再発
AZ，PSL 17，22年 顔 単純切除術， 5年後単純切除術 1年後他因死
安西ら 1998 CYA，AZ，MP 5年 仙骨部 切除術， 2年後鼠径部リンパ節郭清
不明
栗田ら 1999 AZ，ステロイド 15年 外陰部 単純切除術 不明
浅井ら 2000 CYA，AZ，PSL 7年 臀部 広範切除術 不明
村西ら 2002 不明 6年 示指 単純切除術 不明
深谷ら 2008 不明 不明 顔 広範切除術＋全層植皮術 不明
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